





The Chinese Novel Verb Pattern“Shan V” 





Abstract  In the present paper, we explore the meaning of the Chinese novel verb 
pattern “shan V” ‘do something suddenly’ from the perspectives of 
lexical conceptual semantics and construction morphology. We compare 
the advantages and limitations of the two approaches to the analysis of 
the “shan V” verbs. The lexical conceptual structure can illustrate the 
syntactic pattern of each verb but fails to cover the background 
knowledge of some verbs. As the background knowledge is intimately 
involved with the emergence of the new verbs, it should also be 
regarded as part of the verbs’ meaning. On the other hand, the 
morphological construction schema cannot illustrate the syntactic 
pattern of the verbs but it describes the verbs’ structure and meaning 
more precisely. Furthermore, different construction schemas can be 
organized as a network by different kinds of inheritance links, which 





















































































 [  ]y  BE AT-[  ]z 
（yが zという場所に［あるいは状態］にある） 
b. 活動 
（自動詞）[  ]x  ACT  または 









 [  ]x CAUSE [BECOME [[  ]y BE AT-[  ]z] 
 （x が w に働きかけることによって，変化が
起こり，最終的に zに yが存在する） 
 （3）「社長は金庫を自分の部屋に置いた。」 
[[  ]x ACT ON-[  ]y] CAUSE [BECOME [[  ]y 
BE AT-[  ]z]] 
















（4）1939年9月，德国 闪击       波兰。（BCC 1） 







 （5）[[x suddenly→ACT ON-y] CAUSE [BECOME [y BE 
AT-ATTACKED]]] 
















 （6）我 想  跟 她  闪婚。（Weibo2） 
     私  たい と 彼女 すぐ結婚する 
「（知り合ったばかりだが）私は彼女といますぐ
結婚したい。」 
 （7） [x CONTROL [suddenly→BECOME [x BE AT- 
MARRIED TO-y]]] 






 （7）の LCS と類似して、“闪孕”の LCS は次のよう
に書ける。 
 





















 （9）手机 冻的 都   不   能    闪充     了。 
    携帯  凍る  もう   否定  できる 急速充電する 変化 





 （10）闪付          了   一下，  感觉   跟 
        快速支払いをする  完了 ちょっと   感じる  と 
        刷           校园卡         差不多。 
        （カードを）通す  キャンパスカード   変わらない 
   「ちょっとクイックパスで支払ってみた。キャン
パスカードを使っているのとあまり変わらない。」 
  （11）闪购 了 半年后 去 南欧 的机票。 
  手早く買う 完了 半年後 行く 南ヨーロッパ の 航空券 







 （12）[[x ACT ON-y] CAUSE [y rapidly→BECOME [y BE 
AT-POWERED/PAID/ORDERED]]] 
x = 動作主（話し手），y = 携帯／代金／航空券 
 
  ２・３ LCSの利点と限界 














た動詞の LCS を 2 つのグループ（7）（8）と（5）（12）





 （13）[x CONTROL [suddenly→BECOME [x BE AT-z]]] 
 （14）[[x ACT ON-y] CAUSE [y suddenly/rapidly → 























































 （16）[shǎni [CV]v-j]vk ↔ [[suddenly]i vj without deep 
consideration]k 



































図 1：“闪 V”パターン動詞の構文ネットワーク 
 
３・２ 構文形態論の利点と限界 
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   （受理 平成 29年 3月 10日） 
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